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研究成果の概要（英文）： When a liquid droplet impacts on a superheated surface, a localized 
liquid-solid contact appears on the surface, which is to be expanded, limited and 
extinguished. This research aims to reveal the mechanisms of this phenomenon. Firstly, 
liquid-solid contact situations were visualized from below the surface and recorded into 
high speed video camera. Liquid-solid contact diameter and number density of nucleation 
sites were measured by image processing.  T hen, based on these visualization measurements 
results, the numerical simulation program was made to calculate transient heat transfer 
process during intermittent localized liquid-solid contact occurs on a superheated 
surface. This program can calculate temperature distribution and its temporal change of 
the superheated plate. Through visualization experiments and numerical simulations, the 
process during which a localized liquid-solid contact is limited on a superheated surface 
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落下液滴の直径は約 2 mm で、落下高さは
サファイア面表面から H = 10，90，160 mm
（衝突直前の落下速度 0.44, 1.33, 1.77 m/s）
と変化させた。液温は常温（約 20℃）である。
連続的に液滴を落下させる場合には、その時
間間隔を 0.5 ∼ 1.5 s と変化させた。画像は、

















解いた。ここで、ρ: 固体密度[kg/m3]、 c: 固
体比熱[J/(kg･K)]、 k: 固体熱伝導率[W/(m･
K]、 T: 固体温度[K]、 t: 時間[s]、 r: 半
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格子分割数は、後述の表面発泡点の境界条件
設定を可能とするよう、r 方向に 50、θ 方向
に 100、z 方向に 100 分割した。計算刻み時
間は 0.1ms とした。また、r-θ平面において、
中心セルの温度は同じ高さでの周囲格子点
全ての平均温度とした。 図１ 可視化実験装置の概略 
①Digital Video Camera ②Sapphire Plate ③Silicone 
Oil ④Cartridge Heater ⑤Metal Halide Lamp ⑥Mirror  
⑦Volt Slider ⑧Micro Nikkor Lens ⑨High Speed 
Video Camera ⑩Personal Computer ⑪Multipoint 
Thermocouples ⑫Hose ⑬Tank ⑭Pump for Small 
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ある時間 tmax 経過後に最大直径 dcmax に至
り、その後縮小し消滅する。本研究では近似
的に、dc(t)は時間に比例し増減する（固液
接触時間は 2tmax）ものとし、tmax と dcmax
を初期固体表面温度の関数として近似して



















は 160mm の場合であり、各図中には 1 滴目か
ら 5 滴目までの計測値を示した。H=10mm の場


























































































































































































































































図５ 液滴が Δt=1s 間隔で衝突する場合の
固液接触領域直径の時間変化（Twi=230℃） 
i  
i 5  
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